







Ultrafine bubble (UFB) water exhibits various effects that are dependent on the gas and mixing size, such that its
development is now employed in various fields. However, while numerous studies have utilized UFB water, its
properties are still unknown. It is important to technique to make and control high-concentration UFB water. The effect
of the gas depends on the nanobubble concentration of the liquid UFB water. High nanobubble concentrations must
overcome the temperature influence since the solubility varies based on the gas type and temperature.Here.CO2 UFB
water is analyzed to investigate the temperature effect on the nanobubble concentration. A decrease in temperature
from 40℃ to 30℃ yields increases in both the nanobubble concentration of CO2 UFB water and total dissolved solids
(TDS) concentration. Furthermore, TDS concentration is increased by Nano number concentration, at the same time
decrease of pH.






























Ultra-Fine Bubble）などの微細気泡が水中に溶け込んだものの総称であり，気泡径が数10μm から100μm 以下のものを










ス処理や排水処理などの環境保全技術の研究が進められている（6）．図1に UFB 水の構造，ナノサイトと用いた AirUFB
水の粒度分布の計測結果を示す．UFB 水は100nm をピークとした一本山の形状が特に安定的であると考えられる．
2・2 UFB水の生成について







とでミキサ内の通過回数が増え気泡粒子径は減少する．生成した UFB 水の温度を一定にするため，タンクに戻る UFB
水は冷却装置を用いて温度調整を行なった．

























































⒜ UFB water ⒝ Analysis result of pure water by Nano sight
Fig. 1 UFB water
Fig. 2 Experimental device Fig. 3 Pressurization and Dissolution Mixer
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Fig. 4 Effect of cooling water against tank side and pump side
Fig. 5 Cooling less result
各温度条件による CO2UFB 水のナノ個数濃度の影響―10―
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下での UFB 生成は期待できない．なお表1に精製水と CO2UFB 水の性状を示す．
性状結果では，pH はどちらも酸性を示し，温度低下により，ナノ個数濃度が向上しさらに酸性化が促進された．水




Table 1 Water quality analysis result
pH ℃ TDS （g/ml） Nano Number concentration
Purified water 6．92 18 0 1．9×107
CO2UFB water 4．34 45 12 4．5×107
CO2UFB water by cooling system 4．19 31 15 3．6×108
Fig. 6 Particulate Size 10 min
Fig. 7 Particulate Size 20 min




TDS 値はいずれも10g/mL 以上を示しており，温度低下により，さらに濃度が向上する傾向がみられた．AirUFB で
は TDS 値変化は起こらないが，CO2を用いた場合 TDS は上昇する．通常のバブリングでも TDS は変化するが，UFB
水と比較すると効果は低い．本実験結果では，温度低下に伴いナノ個数濃度が増加したことで，TDS 値の上昇に繋が























ウン運動は，温度が高いまたは，微粒子が小さいほど激しくなる性質があることから MB より微小である UFB は，温





















各温度条件による CO2UFB 水のナノ個数濃度の影響 ―13―
